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WTO の精神と、協定国と非協定国の間で差別する FTA とは、そもそも矛盾するわけである。
しかし、WTO は、その第24条の例外規定において、一定の条件のもとで、FTA を容認し
ている。この条件とは
Masaru KAGATSUME: Agricultural Environmental Issues and Intra-industry Trade in 
the East Asia Community Concept
　Recently a number of FTAs have been formed all over the world while global trade negotiation 
through WTO has been stagnated. Under these situations, several types of regional trade 
agreements have been argued in the Asia Pacific region, such as East Asia Community Concept. 
The proposal of this kind of regional integration in this area was not the first time. In 1980s, the 
Pacific Rim Cooperation Concept was proposed by the Ohira administration. But in that case, it 
was not accepted by the surrounding countries such as China, ASEAN and even the Pacific island 
countries. After these arguments, APEC was formed by the proposal by Australian Prime Minister 
Hokes in 1989.
　The purpose of this paper is to investigate the effects of regional trade agreements on the 
economic performance and environments in these areas and the possibility of East Asia community 
concept. For this purposes, the several analysis of global trade model are reviewed and discussed 
about the impacts on economic and environmental indicators such as nitrogen accumulation and 
agrochemical inputs. Also, by using the regional revealed comparative advantage index and the 
inter industry trade index for China, Korea and Japan, the substitutable and complementary relation 
among the three countries are studied. 
 　From these studies, the followings are pointed out. Through the regional trade liberalization, the 
economic and environmental effects are positive as a whole regions although some countries suffer 
from negative effects. In addition, FTA between China and Japan is most difficult but FTA between 
Korea and Japan is easiest in comparison with FTA between China and Korea.
 Finally, it is suggested that for promoting the regional integration, the fragmentation process such 
as “inter production stage trade” will be more important, based on vertical rather than horizontal 























という反発などである。現に外務省はこうした状況を察知してその英語名を Pacific Basin 









話し合う場であるのに対し、非政府組織の PECC は、その特徴を活かしながら、APEC と
積極的に協力し活動成果の提言を行なっている。その主な活動は、地域の経済構造変動の分
析・予測である太平洋経済展望（Pacific Economic Outlook：PEO）の発行と活動発信レポー

































































































































































































































































































































































作物収穫 飼料・牧草 総窒素吸収 家畜糞尿 肥　　料 その他窒素投入 総窒素投入 窒素収支
オーストラリア 21 164.9 185.9 76.6 23 -5.3 94.3 -91.5
ニュージーランド 0.1 -1.2 -1.1 -14.4 9 -17.9 -23.3 -22.2
日 　 　 本 -17.1 -10.7 -27.8 -24 -20.3 0.5 -43.8 -16



























































コメ 小麦 粗粒穀物 砂糖 その他作物 牛乳 牛・羊
オーストラリア 2.5 0.4 1.6 0.7 0.2 4.3 2.4
ニュージーランド － 1.7 2 － 1.3 12.1 2.5
日本 -2.3 -4.2 -2.4 -2.3 -2 -5.6 -6.6
韓国 -2.1 -1.5 -2.8 -1.9 -2.1 -2.8 -2
表4　農地面積当たり農薬および購入飼料の投入変化（％）
資料）文献［8］
小麦 粗粒穀物 その他穀物 牛乳 牛及び羊
































































　ここで、地域 r における a 国の i 財に関する顕示比較優位指数 RRCAiar は次式で表される。
　　　　　RRCAiar＝ ( X ia / X a) / ( X ir / X r)
　　　　　　
X ia : a 国の i 財輸出額
X a : a 国の輸出額
X ir : 地域 r の i 財輸出額











輸出 RRCA 輸入 RRCA 輸出 RRCA 輸入 RRCA 輸出 RRCA 輸入 RRCA
肉類 2.21 0.86 0.01 0.91 0.35 1.34
魚介類 1.66 0.16 0.22 1.72 1.15 1.21
野菜、果実 2.15 0.03 0.01 2.33 0.55 0.48
穀物、加工穀物 2.39 0.02 0.01 0.61 0.01 3.14
コーヒー、茶、香辛料 2.28 0.06 0.04 2.31 0.21 0.49
加工食品類 1.93 0.11 0.13 2.29 0.77 0.42
その他の動植物生産品 2.18 0.05 0.16 1.95 0.17 1.05
動植物性油脂原料 1.06 0.61 1.08 0.64 0.76 2.15
その他の動物性原料 2.23 0.11 0.04 2.27 0.24 0.45
その他の植物性原料 1.82 0.11 0.12 1.99 1.00 0.88
表6　中国・日本・韓国の農産物10品目類のRRCA計測結果（2002-2004年の平均）
資料）文献 [6]






























X i : i 国の輸出額







分類 中国・日本 中国・韓国 日本・韓国
肉類 0.01 0.00 0.05
魚介類 0.21 0.25 0.45
その他の動植物生産品 0.02 0.08 0.62
その他の動物性原料 0.01 0.47 0.47
野菜、果実 0.00 0.18 0.01
コーヒー、茶、香辛料 0.02 0.05 0.35
穀物、加工穀物 0.04 0.01 0.76
その他の植物性原料 0.08 0.24 0.27
動植物性油脂原料 0.89 0.51 0.37
加工食品類 0.06 0.50 0.34































































1）  現在では PECC の加盟国・地域は23カ国（豪州・ブルネイ・カナダ・チリ・中国・香港・インドネシア・
日本・韓国・マレーシア・メキシコ・ニュージーランド・太平洋島嶼諸国・ペルー・フィリピン・ロシ
ア・シンガポール・台北・タイ・米国・コロンビア・エクアドル・ヴィエトナム）である。
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